perature. Hence in these salts v («'; n) is expected to change with the change of temperature.
The values of the temperature coefficients of the principal moments (djx2/dT) as given in the Table I indicate that it is almost constant over the entire 100 140 180 220 260 300 340 380 T e m p e ra tu re i n°K -----*■ range of temperature. This means that the rate of va riation of frequency («'; n) with the decrease of tem perature is uniform. Consequently this high-frequency paramagnetism changes with temperature; but such a change should be quite small as it has been observed ( Fig. 1) .
Conclusion
The effect of temperature on the principal magnetic moments of some dichromate, chromate and perman ganate has been studied. It has been found that the effective moment decreases with the decrease of tem perature. This is due to the fact that the high fre quency associated with these salts does not remain constant but varies with the temperature.
The author expresses his gratefulness to the Late Prof. A . M o o k h e r j e e for suggesting the problem and thanks to Prof. A. B o s e , Indian Association for the cultivation of Science, Calcutta, for providing facili ties to carry out low temperature measurements. Professor G e o r g B r a u e r zum 65. Geburtstag gewidmet Thallium metal intercalates of NbS2, thallium(I)-thiom etallates(V), thallium(I)-thiom etallates(IV), disulfides of V, Nb, Ta and Mo TljS reacts w ith VS* to T1jVS4 and VS. With NbS2 and TaS2 the analogous thiometallates(V) are obtained. The metallic thallium hereby produced gives w ith N bS2 and probably w ith TaSz an intercalation-phase Tla;Nb(Ta)S2. There is no reaction between T12S and MoS2 up to 500 °C. Thallium(I)-thiometallates(IV), Tl2MeS3, described in literature do not exist. • F. J e l l in e k , Ark. Kemi, 20, 447 [1963] . R. H u is m a n n u . F. J e l l in e k , J . 
Über die Reaktion von Thallium (I)-Sulfid mit den Disulfiden von

Diskussion der Ergebnisse
Die hier durchgeführten Umsetzungen haben keinen Hinweis auf die Existenz von Thallium-thiometallaten(IV), T l2MeS3 ergeben. Mit VS2, NbS2 und TaS2 entstehen unter Disproportionierung (VS2) bzw. in einer Redoxreaktion Thallium(I)-thiometallate(V), Tl3MeS4, die auf Grund ihrer Farbe und ihrer G itter konstanten einwandfrei identifiziert werden konnten. Die von M ü lle r und S ieverts 3 als Thallium-thiometallate(IV) angesprodienen Produkte wurden in An sätzen mit dem gleichen stöchiometrischen Verhältnis von 2T1 : Me : 3S und bei fast gl ei dien Reaktionstem peraturen wie hier dargestellt. Audi hinsichtlich der Angaben über die Farben der Reaktionsprodukte be steht Übereinstimmung. Die von den Autoren für die Vanadin-Verbindung angegebene Gitterkonstante a = 10,61 Ä ist um den Betrag j/~2 größer als der hier in Übereinstimmung mit den Literaturangaben für das Thiovanadat(V) gefundene Wert. Die Diagramme der Niob-und Tantal-Verbindungen konnten von M ü lle r und S ieverts nicht indiziert werden und die Autoren vermuteten auch schon, daß die angefallenen Produkte nicht homogen waren.
Es überrascht, daß MoS2 mit T12S unter den ange gebenen Bedingungen nicht analog wie die anderen hier untersuchten Disulfide in einer Redoxreaktion zu einem Thiomolybdat(VI), T12MoS4, reagiert. Eine E r klärung dafür könnte sein, daß das nach der Gleichung H Co(PF8)4-reactions with conjugated diens, ;r-allylcomplexes C "H 2n_1Co(PFJ)s 7r-Allyltris(trifluorophosphine)cobaltcomplexes, ^H^^C o C P F s),, are synthetized by the re action of hydrido-tetrakis(trifluorophosphine)cobalt w ith conjugated dienes. Suitable dienes are butadiene, isoprene, chloroprene, cis-1.3-pentadiene, fr<z«s-fram-2.4-hexadiene, 2.3-dimethyl-1.3-butadiene, 2.4-dimethyl-1.3-pentadiene and 1.3-cyclohexadiene. The complexes are thermally stable up to 100 °C. They can be sublimed at 25 °C /10-3 Torr. They are extremely soluble in polar as well as in nonpolar organic solvents. Since the 1H-NM R-signals are only poorly re solved, it is not possible to distinguish between expected isomers. The IR-spectra are consistent w ith a tetrahedral arrangement of the ligands.
Mit dem 7i-Allyl-pentakis(trifluorphosphin)-tantal, 7i-C 3H 5T a(PF3)5, war bisher nur ein Ubergangsmetalltrifluorphosphin-Komplex bekannt, der als einzigen Fremdliganden den rc-Allylrest enthält. Er bildet sich durch Reaktion der ätherischen Lösung von (ji-CsH 5)4-Ta mit Trifluorphosphin unter D ruck2. Neuerdings konnte im Tris(jr-allyl)-trifluorphosphin-chrom, (n -C3H 5)3C rPF3, das bei der PF3-Druckumsetzung von (?i-C3H 5)3Cr en tsteht1, ein weiterer Vertreter dieser neuartigen Verbindungsklasse auf gefunden werden. Für einen systematischen Ausbau der Verbindungs klasse der Ti-Allyl-trifluorphosphin-metall-Komplexe schien es wegen der bisher geringenAusbeuten sinnvoller, Sonderdruckanforderungen an Prof. Dr. A. E n g e l m a n n , Z. anorg. allg. Chem., i. Druck.
Synthesewege zu beschreiten, bei denen man Trifluorphosphinmetall-Komplexe mit geeigneten organischen Agentien zur Reaktion bringt. In besonderem Maße sollte Hydrido-tetrakis(trifluorphosphin)-kobalt für derartige Umsetzungen ge eignet sein, da es leicht darstellbar ist und zum Teil ähnliche Eigenschaften wie das analoge Hydrido-tetracarbonylkobalt besitzt, von dem zahlreiche Allylderi vate bekannt sind 8. Nachstehend berichten wir über unsere Arbeiten auf diesem Gebiet und charakterisie ren die ersten 7r-Allyl-tris(trifluorphosphin)-kobaltKomplexe.
